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Abstract
The purpose of this article is to investigate how a class in lecture style can implement classes social work 
education based on critical social work practices.　And, it proposes, in lecture style classes, a method of the 
change approach to the environment, which is necessary for school social work, and organizes the outcomes 
and issues in the implementation.　In Chapter １, we discuss the necessity of introducing critical social work 
in school social work education.　In chapter ２ we present the implement of social work education based on 
critical social work in lecture style lessons.　Specifically, it is a social work education based on critical social 
work carried out at the school social work theory. Based on that, in Chapter ３, we will organize the results 
and issues in the implementation.
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and Kielburger, C.）による Take Action !: A Guide 





































































































































































































































































































































































































































・　  私たちが話し合ったことを、Ａ先生に話しやすくするために、SSWer が事前にＡ先生に私たちが話に来るということを伝えて下さ
いました（エコロジカルアプローチ）。このことにより、スムーズに意見を伝えられたと思います。
・　  当事者の思いを導き出すことが、SSWer の重要な役目であるなと、実際に当事者の役をして感じました。最初はこれが疑問である
と感じていたのに実際には違ったという経験をして、SSWer はただ話に入ってくるだけではなく、ひとりひとりの思いを聞きなが
ら、その人が本当に疑問に感じていることを少しずつ明確にしていくことがとても大切なことだと感じました。







・　  SSWer がクライエントの感情を引き出していく作業が重要なのだと思った。私は、話を聞く事は出来ても、本当の感情を引き出す
事は出来ていないので、演習や実習の中で身に着けられる様に頑張ろうと思った。
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